



























tute for the Unification of Private Law(UNIDROIT)）による「有体動産の
国際的売買に関する条約（Convention Relating to a Uniform Law on the
 
International Sale of Goods;ULIS）」および「有体動産の国際的売買契約
の成立に関する条約（Convention Relating to a Uniform Law on the Forma-





Nations Commission on International Trade Law;UNCITRAL）による1980
年の「国際物品売買契約に関する国連条約（United Nations Convention on
 
























法原則（Principles of European Contract Law）」（
(４)
PECL）、「ユニドロワ国




























Rules for the Interpretation of Trade Terms;Incoterms）も重要な規則として知
られている。1919年に設立された民間団体である「国際商業会議所」（Interna-











































































































































































































































(24) Case law on UNCITRAL texts［A/CN. 9/SER. C/ABSTRACTS/80］,
CLOUT abstract  no. 822。事件の概略については、そこに掲げれる英訳版


























































ある。Camilla Baasch Andersen,Reasonable Time in Article39(1)of the CISG
-Is Article39(1)Truly a Uniform Provision?in Article39(1)of the CISG-Is
 
Article39(1)Truly a Uniform Provision?1998Review of the CISG,(Kluwer)
を参照。他に、Ingeborg Schwenzer,The Noble Month(Articles38,39CISG)-
The Story Behind the Scenery-, http://www.globalsaleslaw.org/ temp/
Schwenzer.pdf,Harry M.Flechtner,Conformity of Goods,Third Party Claims,
and Buyer’s Notice of Breach under the United Nations Sales Convention
(”CISG”), with Comments on the “Mussels Case,”the ”Stolen Automobile
 
Case,”and the”Ugandan Used Shoes Case”University of Pittsburgh School of
 









































































































(39) Allen M.Shinn,Jr.,Liabilities Under Article42of the U.N.Convention on
 






























(40) Christain Rauda / Guillaume Etier, Warranty for intellectual property
 
rights in the international sale of goods,4Vindobona Journal (2000)(herein-
after“Christain Rauda /Guillaume Etier”)pp.30-61
(41) Thomas M.Beline,Legal Defect Protected by Article42of the CISG :A
 
Wolf in Sheep’s Clothing,7University of Pittsburgh Journal of Technology
 
Law Policy(2007)(hereinafter“Thomas M.Beline”)p.6et seq.
(42) Thomas M.Beline,p.6et seq
(43) Schlechtriem & Schwenzer:Commentary on the UN Convention on the
 






























































(46) Christain Rauda /Guillaume Etier,p.45
(47) Axel Metzger,Die Haftung des Verka?ufers fu?r Rechtsma?ngel gema?ßArtt.
41,42CISG Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatre-
cht,73(2009),pp.850-852の分類も参考にした。高杉106-107頁も参照。
(48) Peter Schlechtriem Uniform Sales Law-The UN-Convention on Contracts
 




(49) Secretariat Commentary,GUIDE TO CISG ARTICLE 42.para6.
(50) Secretariat Commentary,GUIDE TO CISG ARTICLE42.para5.高杉・106
頁参照。
(51) Axel Metzger,p 851
































(54) Axel Metzger,p 851
(55) Achilles,Mu?nchener Kommentar zum BGB Band3;CISGArt42Rz8ff





























France 13November 2002Appellate Court Colmar (SA H... MA... et
 














France23November2004District Court Versailles(La Fondation le C...
























































































































(67) Allen M.Shinn,Jr.,M.Shinn,Jr、A.Christain Rauda/Guillaume Etier、
Thomas M.Belineはいずれも現行規定には不十分な点があることを視座に置く。
(68) Axel Metzger・前掲から大いに示唆を得るところである。
早法87巻３号（2012）182
結びに代えて
第三者の権利が問題となり得る物が取引の客体となっている段階で、そ
の取引に生じているリスクはきわめて大きい。この点につき、CISGが示
す統一法の自足的スキームとそこにある合理的期間、当事者の認識といっ
た論点を概観した。今後考え得る論点を内外の研究を道標に確認し始めた
ところというのが実感であるが、国際的な取引における売主と買主の相互
作用の一端は垣間見た感ももつ。今後の研究の第一歩としたい。
［追記］ 早稲田大学でのご活躍より以前の27年間（1970年４月-1997年３月）
にわたり、立命館大学において、木棚照一教授から数多くの学生が指導を受
けました。その一人として、心より感謝申し上げるとともに、ますますのご
活躍を心底より祈念いたします。
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